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Different Scales, Non-Corresponding Words, Hidden Actors, Imbroglios
Uchiyamada Yasushi*
This is an attempt to follow and describe from the perspective of Simondonian 
ontogenesis the emerging imbroglios constituted interactively by leaking radioactive 
materials, inorganic substances, organisms, institutions, interests and words in the wake 
of the Fukushima Daiichi nuclear disaster.  People attempt to control such irreclaimable 
imbroglios, at least at the level of political discourse fortified with technical symbols: 
imbroglios are artificially dissected and are placed in separate domains, premised 
on different scales.  The one constituted with political language, by nature, cannot 
speak for those formed at the levels of molecules, organisms and eco-systems.  Despite 
Prime Minister Abe’s assertion that “the situation is under control,” the radioactive 
water continues to leak into the soil and into the ocean.  Words that re-present the 
situation do not correspond with what is happening “out there.” A fisherman I met in 
Hisanohama was trying to promote the safety of fish caught off the coast.  “Fish from 
Fukushima are safe to eat.” Yet, he wouldn’t let his son eat those very fish.  Agricultural 
Cooperatives and Fukushima City use locally produced rice in school lunches in order 
to send a positive signal to consumers.  “Rice from Fukushima is safe to eat.” Parents 
of small children in Fukushima, however, do not necessarily trust the basis of the safely 
standards for radiation protection.  I describe various attempts by non-experts and non-
conforming experts to follow the imbroglios of hidden actors in the vicinity of nuclear 
power plants.  Following the imbroglios is a task of extreme difficulty.  The essay ends 
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的な事実（matters of fact）によってではなく，人間集団の関心事（matters of concern）によっ
て，被曝の基準値が変動するのだ［cf. Stengers 2013］．
乖離した言葉
2013年 9月 7日，ブエノスアイレスで開かれた IOC総会において，2020年のオリンピッ
クの開催地が東京に決まった．そのちょうど 1ヵ月前，福島第一原発の汚染水問題は，深刻な






になって漏れていた汚染水の量は 300トンに訂正された［『朝日新聞』2013年 8月 21日］．
汚染水がタンクから漏れた事故の国際原子力事象評価尺度（INES）のレベルは，8月 19日の




致に成功した［The Guardian, September 9, 2013; Le Monde, septembre 10, 2013］．ロイター
は安倍首相の演説をカリスマ的と報道した［Reuters, September 7, 2013］．だが，汚染水は完
全にコントロールされているという安倍首相の断言とは裏腹に，東電によれば港湾の遮断は完
全ではなかった．福島の漁師たちは首相のこのような発言に対して憤りを表明した［『朝日新
聞』2013年 9月 10日］．そして 9月 13日午前，東電のフェローが汚染水はコントロールで
きていないと発言した．その日の午後，官房長官と東電は，コントロールできている認識にお
いて首相と東電の見解が一致している，とそれぞれ発表して，言語行為によって汚染水問題の



















足立が読んだ英語版We Have Never Been Modernのラトゥールは，「縺れが我々を連れて
行く所ならどこにでもついて行くことを選択した」（we have chosen to follow the imbroglios 
wherever they take us）と書いている［Latour 1993: 3］．原著のフランス語版には，「それが
我々を連れて行く先で縺れを記述することを選択した」（nous avons fait le choix de décrire les 




































































































と，放水口付近のセシウム 137などの濃度は 1リットル当たり 1ベクレルで法定基準以下
だが，「この水の中に魚が生息すると放射性物質が濃縮され，日本の規制値を越える」と指
摘．周辺海域への影響は「沖合では薄められ，漁業に影響しない」としている．


















































済新聞』2013年 9月 28日］．連鎖はさらに続く．東電が柏崎刈羽原発 6，7号機の再稼働を申
請したことを受けて，主力銀行団は 10月に期限を迎える東電の 800億円の融資の借換えに応






















































































































































































































































































て放射線被曝と死亡の間には超直線的な関係が認められるという［Gould and Goldman 1990: 
19］．低線量被曝の実態が不確実なまま，福島第一原発の作業員たちは被曝をしながら，低賃
金で働いている．被曝の 1年間の上限は 50 mSv，5年間の上限は 100 mSv［ハッピー 2013］．
5年間の被曝が 100 mSvであれば，再びゼロから働き続けることができる．この基準は，






























異常とその遺伝について調査している琉球大学の分子生物学研究室［Hiyama et al. 2012; 大瀧 
2013］，それに福島の原発事故と鳥の遺伝子突然変異の関係について調査しているモーラーと







ケースが数多く見つかっている［Møller and Mousseau 2013a］．また，放射能汚染地域におけ
る野鳥の個体数は減っている．メスの死亡率はより高く，交尾できないオスが増えた結果，オ
スの求愛の歌が以前よりも盛んに聞かれるようになっている．そして人々は，オスの求愛の歌
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